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 Much attention has been paid lately to the current work situation of young 
people. There has been a steady increase in the number of NEETs (Not in 
Employment, Education, or Training) and part-time job hoppers known as freeters, 
as well as a growing number of young workers in temporary positions. With the 
high youth unemployment rate, we have entered a time in which non-regular 
employees, faced with a lack of opportunities for vocational skills training, question 
the meaning of work. Increasingly, focus has been on mental health problems and 
workplace stress affecting young people. The psychological and mental state of 
workers is being greatly affected by the changes in industry structure and the 
surrounding society.  
 In addition, individual working styles have been diversifying and industry 
recruitment activities have also shown trends of change. This research examines 
the changes occurring over time in the attitudes of job-seekers, as well as the 
behavior patterns they exhibit. 
 To be able to define these issues better, I derived human cognitive 
structural models to explain the mechanisms behind the interactions of job-seekers 
and industries, including external factors such as social environments, which lead 
to the current mismatches and high turnover rates. My goal is to present a solution 
to these issues based on this model. 
 The implications of this study are as follows. 
 Firstly, during my role as a career consultant for three years with one 
company, I analyzed the relationships between people and the organization and 
began to see a pattern of “mismatches” and “gaps.” From this analysis, I observed 
that a “gap” existed between the respective wishes of the employees and 
management which, when recognized, resulted in irrational thinking on the part of 
employees. I believe such irrational thinking could present in the employees’ 
attitude and thus affect their work. A structural model was derived for effective 
counseling methods to eliminate these problems, from which four functions became 
apparent. Once people received counseling utilizing these four functions, they could 
come to terms with the irrationality resulting from over-thinking and change their 
attitudes.  
 Secondly, in order to improve this structural model, a total of over 1000 
counseling cases were analyzed to form a cognitive structural model. The social 
psychology focused on in this research is, in actuality, divided into several research 
topics. However, by combining their respective models, I believed the psychology of 
clients undergoing counseling could be modeled and thus interpreted on a 
pattern-by-pattern basis.  
 Thirdly, by applying the counseling data from various age groups into this 
model, I learned that I could explain the cognitive structure of each individual as 
well as discern the most effective areas for counseling. As a result, analyzing and 
inspecting the case studies as structural models helped in the profiling of clients. 
The effectiveness of using these models to determine the pattern of appropriate 
counseling for clients was shown by passing the counseling data through Maslow’s 
Frame, Festinger’s cognitive dissonance theory and my own three structural 
models. 
 In conclusion, conventional counseling has been conducted on the basis of 
theoretical backgrounds, however this client-based counseling model, through 
adapting to the environment and conditions of the client, has resulted in a more 
flexible counseling style. 
 I hope to continue effective counseling through application of this model to 
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図７－７マズローの欲求 5 段階説・・・・・・・・・・・・・・・・・４４ 



































































































































































































































































































































































































































用状況は年々悪化している。15 歳から 24 歳までの完全失業率は、平成 3 年の約４．
５％から平成 15 年には１０．１％まで上昇した。2003 年の全体の失業率が５．３％
という中において若年者の雇用状況の厳しさがうかがえる。また 2011 年の若年者の完
全失業率は９％、非正規雇用率は平成 3 年の９．５％から平成 22 年には３１．５％と
なっている。さらに 15 歳から 34 歳までの非労働力人口のうち、家事も通学もしてい





外の就業形態で働いているという人の割合は、1999 年の１４．０％から 2003 年には
２５．８％と上昇している。現在は正社員以外の働き方だが他の就業形態に変わりた










 昭和 30年代～ 昭和 50年代～ 平成元年～ 平成 10年～ 
経
済 














































































少子高齢化 H20 高齢者 22.1％  ０～１４歳 13.5％ 
合計特殊出生率 S22  ４．３２ 
S48  ２．１４（第 2次ベビーブーム） 
H2   １．５７ショック 
H19  １．３４ 
結婚平均年齢 S22  男性 ２６．１歳   女性２２．９歳 
H20  男性 ３０．２歳   女性２８．５歳 
就職率      中学校    高校 
S36           ６４％ 
H20   ０．７％   １６．９％ 
進学率 H20  中学→高校  ９７．８５％     高校→短大・大学  ５５．
３％ 
不登校       小学校   中学校 
H7    ０．２０％  １．４２％ 
H19   ０．３４％  ２．９１％ 
フリーター           S57      H20    （万人） 
15～24歳    １７      ８３ 
25～34歳    ３４      ８７ 
   合計     ５１     １７０ 
ニート            H5       H20     （万人） 
15～18歳     ９        １９ 
19～24歳    １０        １８ 
25～29歳    １３        １６ 
    合計    ３２        ５３ 
離職率 
（卒業後 3年間） 
         H1      H20 
中卒      ６５．７％   ６６．７％ 
高卒      ４７．２％   ４７．９％ 


















































は、20～24 歳で 42 万人、25～29 歳で 45 万人、30～34 歳で 37 万人の失業者がおり、
これら 124 万の失業者は、全体の３７．１％を占めている。失業率で最も高いのは、
15～19 歳の層で９．８％の失業率で、続いて 20～24 歳では９．１％、25～29 歳では
７．１％と、いずれも全年齢の平均失業率４．５％を大きく上回っている。 








































































































































































は 1970 年は６．６％であったが、2010 年には１４．５％、「管理的職業従事者」は















































































められているが、平成 13 年第 7 次職業能力開発基本計画では、「職業キャリア形成を
円滑に推進することに重点を置いて」キャリア・コンサルティングを中心とするキャ
リア形成支援策が強化された。   












職業人意識      ・・・責任感、主体性、向上心、探究心（課題発見力）、職
業意識、勤労観 
基礎学力       ・・・ビジネス文書の作成・読解、計算・計数・数学的思
考力、社会人常識 
ビジネスマナー    ・・・基本的なマナー 








     ②働きかけ力・・・他人に働きかけ巻き込む力 
     ③実行力・・・目的を設定し確実に行動する力 




  （３）チームで働く力（チームワーク） 
     ①発想力・・・自分の意見を分かりやすく伝える力 
     ②傾聴力・・・相手の意見を丁寧に聴く力 
     ③柔軟性・・・意見の違いや立場の違いを理解する力 
     ④情況把握力・・・自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力 
     ⑤規律性・・・社会のルールや人との約束を守る力 
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高く（全国 4.9%）、第 2次産業は非常に低く（全国 26.8%）なっている。 












































































 1年目 2年目 3年目 合計 
中学 全国 42.6 13.0 8.2 63.8 
高知県 77.8 11.0 11.2 100.0 
高校 全国 21.5 11.7 6.9 40.1 
高知県 25.4 13.4 7.6 46.4 
短大 全国 18.5 12.4 9.4 40.3 
高知県 24.6 11.2 8.3 44.1 
大学 全国 12.9 10.3 7.7 30.9 


























高知県 1年目 27.3% 22.7% 19.7% 18.8% 18.4% 19.3% 22.5% 
2年目 12.3% 10.1% 11.9% 11.1% 9.5% 9.1%  
3年目 8.8% 8.5% 7.8% 8.4% 7.6%   
合計 48.4% 41.3% 39.4% 38.3% 35.5%   
全 国 1年目 15.1% 15.0% 14.5% 12.9% 12.1% 11.4% 13.4% 
2年目 11.7% 11.7% 10.9% 10.3% 9.5% 9.6%  
3年目 9.7% 9.1% 8.6% 7.7% 8.3%   

























































































































































（出典）筆者作成   
  



























































 エリスは、論理療法の中で心の悩みとなる非合理的な 10 の価値観・信条を以下のよ
うにも指摘している。 
 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 つをもとに分析する。   
 
  





























































る A さん（○）が一致している場合は Gap なし 
②企業の評価と A さんの姿が違うところに Gap が生じる 
③企業の期待と A さんの希望との間に Gap が生じる 
































































































































































































































































































































































































 「高校を卒業してから正社員として 15 年勤めてきた会社を辞める。」 
 会社は辞めたけれど、次の仕事を見つけずに辞めたので、一人暮らしで生計を維持
していくには、とにかくアルバイトでもなんでもして収入を得なければならないとい
































































































































































































































































































































































































































































































































































































ールバルブという部品を作っている。大量生産で毎日約 30 万本、年間で 7000 万本ぐ
らい生産している。社外からの認知ということで経済産業省などから、多くの賞をい
ただいている。例えば、2006 年経済産業省「元気なモノ作り中小企業 300 社」に選定








間に生産ストップ、ラインストップがあった。それは 2009 年から 10 年に米国を中心
にしたリコール問題である。その後、まさに東日本大震災があり、翌年タイの洪水で
タイ向けの生産がすべてストップししてしまった。次に、中国の尖閣問題。中国向け
の輸出が全て止まり、3 ヶ月から 4 ヶ月納入ストップが続いた。このように、リーマ
ンショック後まだわずか 5 年だが、これだけの変化が今現実にある。 





































































































特に 3 次、4 次とかになるとそれが激しいんじゃないかなと。 

































ですか」、「大体 1 週間から 10 日後」と言われます。それで腹の中では「3 日でできる
な」で帰ってきます。そして自分でぱっと作っちゃうわけです。量が多ければ他の人














 もう一方人材育成ですけれども、大事なのはやはり中小企業の特色ですが、1 人 1
人の社員が見えるということです。その人の人生をしっかり見れるということです、
その他大勢の人にしないということです。だから私の経営の目的、今 3 代目にいって




























































































































































































































































































・定年制度無し（勤続 51 年 1名） 
・レイオフ無し 
・無事故 100日達成ごとに全従業員に上着と食事が贈られる。 









































































 Where the person is Where the person  
wants to go 
The person’s view Abilities 
 
What the person believes 
Goals and Values 
 
What the person  
117 
 
he or she can do 
 
Want to do 
Other’s views Perceptions 
 






















































年 日本の輸出（Ａ） 日本の輸入（Ｂ） 収支（Ａ－Ｂ） 
２００８ ２９，２３５．４ ２０，６２６．８ ８，６２６．６ 
２００９ ２２，２５３．６ １６，０３６．０ ６，２１７．６ 
２０１０ ３４，２３５．７ ２１，０４０．６ １３，１９５．１ 
２０１１ ３７，３９９．２ ２４，４２８．８ １２，９７０．４ 
２０１２ ４３，８４７．３ ２３，７１２．７ ２０，１３４．６ 




年 件数 金額 
２０１０ ３４２ 1003 億 500 万Ｂ 
２０１１ ４８４ 1589 億 6800 万Ｂ 
２０１２ ７６１ 3484 億 3000 万Ｂ 
（出典）JETRO 日本貿易振興機構 HP 
 
タイと日本との経済的なつながりは、年々強くなり、日系企業も日本人の就労者も増























































































年 日本の輸出（A） 日本の輸入（B） 収支（A-B） 
２００８ ２６，４２５．４ ７，８２８．８ １８，５９６．７ 
２００９ ２０，６９６．４ ６，１１２．８ １４，５８３．６ 
２０１０ ２５，１４６．２ ８，１２０．１ １７，０２６．１ 
２０１１ ２７，１６３．２ ８，６４７．５ １８，５１５．７ 
２０１２ ２３，３５９．８ ８，７８８．０ １４，５７１．８ 


























































































年 日本の輸出（A） 日本の輸入（B） 収支（A-B） 
２００８ ７，７６７．４ ９，０２６．９ ▲１，２５９．５ 
２００９ ６，５１７．８ ６，９６２．４ ▲４４４．６ 
２０１０ ９，０２０．０ ７，７３０．０ １，２９０．０ 
２０１１ ９，８１７．４ １１，８２３．４ ▲２，００５．９ 
２０１２ １０，２３１．６ １４，３６２．３ ▲４，１３０．６ 
（出典）JETRO 日本貿易振興機構 HP 
 
表１１－５【日本企業の投資件数と投資額】 
年 件数 金額 
２０１０ １４９ ２２億４，９００万ドル 
２０１１ ２８５ ２４億３，８００万ドル 
２０１２ ４４４ ５５億９，３００万ドル 

















ナム計画投資省の話を中心に、2020 年に向けた社会経済発展戦略下での SME の振興、そ
して今進めている ASEAN 経済共同体の中での戦略等を紹介する 
〇ベトナム国計画投資省企業開発庁副局長 Nguyen Trong Hieu 氏 
〇テーマ「Development of Vietnamese SMEs in the strategy of economicsocial 




 ベトナムの情報として、首都ハノイ、面積は約 33 万平方 km、人口約 9,000 万人。 
 人口構成、14 歳までが 26％、15 歳から 64 歳が 68％、そして労働力といたしまし
ては 46.5％、そして識字率ですけど 94％以上ある。 
 GDP は 2012 年で 1,553 億ドル、１人あたりの GDP におとしますと 1,747 ドル。 
 過去 10 年を見ると、ベトナムの経済は大きく進展した。これは社会経済発展戦略と




























で 33.3％アップ、そして輸入が 24.7％アップ、これが 2012 年から 18.3％、そして輸





ない。Global Competitiveness Index “GCI”といわれるが、競争力のグローバ
ルの指標がある。2012 年から 2013 年度 GCI の指標は、144 ヶ国の中でベトナムは

















ど外資、海外の投資が入っている企業については FDI Enterprise として定義してい
る。 
 さて、中小企業を SME というふうに申しておりますが、ベトナムという国を見る
場合、Small や Medium だけではなくて、Micro というそういった定義がある。つま
り、零細企業なのですが、この零細企業はベトナム経済では非常に重要な役割を占め
ている。 

































③ ASEAN 経済共同体と中小企業の振興 



















































































の卒業後 3 年以内に離職する割合は、それぞれ、約 7 割、5 割、3 割。若者の離職率
となっている。これは「七五三現象」と言われ、企業によっては若年者の職場への定





























産業分野も減少傾向にある。雇用情勢は、第 1 次産業が大きく衰退するなかで第 3 次
産業が雇用を吸収してきた。しかし、近年はこれまで雇用を吸収してきた第 3 次産業
企業の業況が非常に厳しくなっている。そのような中で、高知県における新規学卒就
職者の離職率は、全国よりもかなり高くなっている。平成 23 年度の調査での 3 年目の
離職率を全国と比較してみると、高校 46.4%（全国 40.1%）、短大 44.1%（40.3%）、
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大学 38.3%（30.9%）と高知県では高い傾向にある。特に大卒 1 年目の離職率が高く、
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